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翻
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翻
刻
凡
例
一
、
こ
の
翻
刻
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
イ
リ
ノ
イ
州
立
大
学
附
属
図
書
館
貴
重
書
図
書
館
が
所
蔵
す
る
中
世
小
説
『
蓬
莱
絵
巻
』（
一
巻
、
上
巻
の
み
で
下
巻
欠
）
の
全
丁
を
、
原
本
に
基
づ
い
て
出
来
る
限
り
忠
実
に
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
、
翻
刻
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
方
針
に
拠
っ
た
。

漢
字
・
仮
名
の
区
別
を
初
め
、
仮
名
遣
い
・
宛
字
等
は
、
す
べ
て
原
本
通
り
に
活
字
化
し
た
。

従
っ
て
、
漢
字
の
字
体
は
、
原
本
に
お
け
る
使
用
例
に
従
っ
て
、
旧
字
体
あ
る
い
は
、
略
字
体
を
使
用
し
た
。

誤
字
・
脱
字
な
ど
は
、
原
本
の
ま
ま
記
し
、
特
に
問
題
の
あ
る
場
合
の
み
、
そ
の
右
側
に
括
弧
を
付
し
て
、
細
字
で
注
記
を
加
え
た
。

本
文
に
は
、
句
読
点
を
施
し
た
が
、
濁
音
表
記
は
付
さ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
翻
刻
本
文
中
に
あ
る
濁
音
表
記
は
、
原
本
に
既
に
付
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

会
話
文
・
独
白
文
・
心
中
表
現
と
も
、
原
則
と
し
て
、『
』
を
付
け
て
示
し
た
。

「


」「
ゝ
」
等
の
踊
り
字
の
符
号
は
、
原
本
通
り
の
も
の
を
用
い
た
。

本
書
に
は
、
挿
絵
が
五
図
あ
る
。
末
尾
に
縮
小
し
て
掲
載
し
た
。

本
書
は
巻
子
本
な
の
で
、
丁
数
は
示
し
て
い
な
い
。
代
わ
り
に
、
一
行
ご
と
に
、「
」」
の
カ
ギ
括
弧
を
付
け
て
、
行
の
様
態
が
分
か
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
間
隔
が
狭
い
部
分
が
集
ま
っ
て
い
る
箇
所
は
、
い
わ
ゆ
る
散
ら
し
書
き
の
部
分
で
あ
る
。
翻
刻
本
文
蓬
莱
の
巻
物
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
七
号
一
む
か
し
か
今
に
い
た
る
ま
て
、
め
て
た
き
た
」
め
し
に
い
ひ
つ
た
へ
侍
へ
るふ
事
か
す


お
」
ほ
き
其
中
に
、
こ
と
に
す
く
れ
て
き
と
く
」
な
る
は
、
不
ら
う
ふ
し
老
不
死
の
く
す
り
と
て
、
老
た
る
」
か
た
ち
を
引
か
へ
し
二
た
ひ
も
と
の
す
か
た
」
と
な
し
、
も
と
よ
り
わ
か
き
と
も
か
ら
は
、
よ
」
は
ひ
を
の
へ
て
、
と
き
は
ぎ
い
つ
ま
て
も
か
は
ら
ぬ
色
は
、」
常
葉
木
や
松
の
み
と
り
の
す
ゑ
な
か
く
、
た
」
も
つ
命
は
か
き
り
も
な
し
。
そ
も


こ
の
」
く
す
り
の
い
つ
る
と
こ
ほ
う
ら
い
さ
ん
ろ
を
た
つ
ぬ
れ
は
、」
蓬
莱
山
に
あ
り
と
い
ふ
。
し
か
る
に
、
こ
の
山
は
大
海
の
う
ち
に
あ
り
て
、
も
ろ


の
」
仙
人
の
あ
つ
ま
り
す
む
と
こ
ろ
な
り
。
は
こ
や
あ
る
」
ひ
は
こ
の
山
を
藐
姑
射
の
山
と
も
名
つ
け
た
り
。
も
ろ
こ
し
の
い
に
て
い
た
う
け
う
し
へ
五
帝
に
は
」
第
四
に
あ
た
ら
せ
給
ふ
唐
堯
と
申
す
」
み
か
と
、
み
つ
か
し
ん
せ
ん
ら
こ
の
山
に
み
ゆ
き
し
て
」四
人
の
神
仙
に
あ
ひ
給
ふ
。仙
人
大
に
よ
ろ
こ
」
ひ
て
、
不
老
不
死
の
薬
を
た
て
ま
つ
り
侍
り
け
り
。
唐
堯
す
て
に

に
帰
り
給
ひ
つ
ゝ
、
人
に
ほ
と
こ
し
あ
た
へ
ん
と
お
ほ
し
」
め
し
け
れ
と
も
、
此
み
せ
い
じ
ん
か
と
申
す
は
、
こ
れ
上
」
代
の
聖
人
な
り
。
五
常
の
み
ち
を
た
ゞ
し
」
く
し
て
、
天
理
の
ま
こ
と
を
た
う
と
ひ
つ
ゝ
、
人
に
を
し
へ
て
、
世
を
お
さ
め
此
み
ち
を
つ
た
」
へ
給
ひ
、
す
ゑ
の
世
ま
て
も
、
た
え
さ
じ
と
」
常
に
心
に
か
け
給
ふ
。
も
し
此
く
す
り
を
」
人
に
あ
た
へ
、
よ
は
ひ
久
し
く
命
つ
き
ず
」
は
、
こ
の
く
す
り
を
た
の
み
と
し
て
、
ほ
し
ゐ
ま
ゝ
に
世
を
み
だ
し
、
五
常
の
道
を
わ
す
」
れ
て
は
、
天
理
の
ま
こ
と
を
や
ふ
る
へ
し
。
し
か
ら
は
國
家
も
み
た
れ
つ
ゝ
世
の
し
つ
ま
る
」事
あ
ら
し
と
、
兼
て
よ
り
、
す
ゑ
の
世
を
」
ふ
か
く
お
も
ひ
、
と
を
く
は
か
り
て
、
不
老
不
死
の
く
す
り
を
は
、
世
に
ひ
り
さ
ん
ろ
め
給
は
す
、
箱
」
の
内
に
か
く
し
つ
ゝ
驪
山
と
い
ふ
山
の
内
」
に
う
つ
み
を
か
せ
給
ひ
け
り
。
そ
の
く
す
」り
の
徳
故
に
、
山
中
大
に
う
る
ほ
ひ
て
、」
は
こ
わ
う
せ
い
草
木
は
な
は
た
さ
か
え
た
り
。
又
此
く
す
」
り
の
箱
の
上
に
は
黄
精
と
い
ふ
た
ん
や
く
ぶ
く
草
生
た
り
。
後
の
世
の
仙
人
こ
の
草
を
と
り
得
て
丹
薬
」
を
ね
り
て
服
す
と
ち
や
う
せ
い
ふ
し
や
く
さ
う
わ
う
せ
い
か
や
。
長
生
不
死
の
」
薬
草
に
て
、
今
の
世
ま
て
も
黄
精
は
命
を
」
や
し
し
ゆ
な
ふ
三
百
六
十
種
の
草
木
の
（
赤
木
、「
の
」
ア
リ
）
中
第
一
と
す
。
（
挿
絵
第
一
図
驪
山
に
埋
め
た
不
老
不
死
の
薬
か
ら
黄
精
と
い
う
草
が
生
え
、
仙
人
が
こ
の
草
か
ら
丹
薬
を
錬
っ
て
服
す
場
面
）
な
ん
か
い
し
か
る
に
、
か
の
ほ
う
ら
い
さ
ん
と
申
す
は
」
こ
れ
よ
り
南
海
に
む
か
つ
て
め
い
か
い
三
万
餘
里
」
の
は
た
う
を
へ
て
、
そ
の
次
の
大
か
い
を
は
」
溟
海
と
名
つ
けこく
た
り
。
水
の
色
く
ろ
に
し
て
、
ふ
か
き
事
か
き
り
な
し
。
こ
の
ゆ
へ
に
」
黒
か
い海
と
も
名
つ
け
た
り
。
風
吹
事
な
け
れ
」
と
も
、
な
み
つ
ね
に
た
か
く
（
赤
木
、「
あ
か
り
」）
あ
ま
り
ま
ん


と
し
て
、
た
ゝ
へ
た
れ
は
、
雲
の
な
み
、
け
ふ
」
り
の
な
み
、
そ
の
た
か
さ
百
餘
丈
日
夜
に
」
さ
ら
に
や
む
と
き
な
し
。
世
の
常
の
事
」
に
に
ん
げ
ん
は
、
舟
も
い
か
た
も
、
か
よ
ふ
事
な
け
れ
」
は
、
人
間
な
か
く
へ
た
ゝ
り
ぬ
。
天
仙
神
力
」
の
と
も
か
ら
の
み
心
に
ま
か
せ
て
わ
た
る
」
故
に
、
又
は
こ
の
海
を
天
池
と
も
名
つ
く
」
と
か
や
。
か
の
め
い
か
い
を
わ
た
る
事
又
三
」
万
里
を
う
ち
す
き
て
、
ほ
う
ら
い
さ
ん
の
」
き
し
に
い
た
る
。
こ
の
山
は
じ
め
て
あ
ら
」
は
れ
し
そ
の
い
に
し
へ
を
あ
ん
す
る
に
、
我
」
て
う
神
代
の
そ
の
ふ
つ
き
し
か
み
、
も
ろ
こ
し
三
皇
」
の
第
一
伏
羲
氏
の
御
と
き
に
大
海
の
そ
こ
に
六
の
亀
こ
れ
あ
り
。
年
を
か
さ
ね
、
」こ
う
を
つ
み
て
、
そ
の
大
さ
一
万
里
な
り
。」
あ
る
と
き
、
六
の
亀
ひ
と
ゝ
こ
ろ
に
あ
つ
」
ま
り
、
海
中
に
た
ゝ
よ
ふ
と
こ
か
う
ろ
の
大
山
」
を
甲
に
の
せ
て
、
さ
し
あ
け
た
り
。
も
と
」
よ
り
、
こ
の
山
は
、
も
ろ


の
寶
の
あ
つ
ま
」
り
た
り
し
せ
い
な
れ
は
、
き
れ
い
み
め
う
」
の
き
し
す
い
名
山
な
り
。
な
み
う
ち
き
は
の
岸
よ
り
」
も
岸
の
岩
ま
に
い
た
る
ま
て
、
水
し
や
う
り
ん
だ
い
精
輪
」
の
臺
の
う
へ
に
、
め
な
う
・
こ
は
く
・
金
銀
」
白
玉
い
ろ


の
玉
の
ひ
か
り
、
さ
な
か
ら
光
」み
や
う
か
く
や
く
た
り
。
か
く
て
、
年
を
ふ
る
」
ま
ゝ
に
、
草
木
お
ほ
く
生
出
た
り
。
そ
の
」
草
木
の
あ
り
さ
ま
、
さ
ら
に
人
間
世
界
の
」
た
ね
に
あ
ら
す
。
花
咲
み
の
る
よ
そ
ほ
」
ひ
、
色
と
い
ひ
、
匂
ひ
と
い
ひ
、
又
あ
ち
は
ひ
の
う
る
は
し
き
は
、
心
も
こ
と
葉
も
及
は
」
れ
す
。
か
み
り
う
ぐ
う
む
上
に
は
ほ
ん
天
の
大
く
わ
ほ
う
の
と
く
を
う
け
、
下
に
は
龍
宮
の
へ
ん
け
無
ば
う方
」
の
所
よ
り
あ
ら
は
れ
出
し
山
な
れ
は
、
な
じ
」
か
は
、
こ
の
世
に
た
く
勝
俣
隆
二
ひ
あ
ら
ん
。
そ
の
ゝ
ち
」
あ
や
し
き
け
た
も
の
、
め
つ
ら
し
き
鳥
」
か
す


し
や
う
さ
ん
つ
の
な
き
に
生
産
す
。
角
の
か
た
ち
、
毛
の
」
色
、
つ
は
さ
の
よ
そ
ほ
ひ
、
鳴
さ
え
つ
る
こ
」
ゑ
、
を
の
つ
か
ら
天
地
五
行
の
徳
に
し
た
か
」
ひ
、
五
の
て
う
し
み
た
る
ゝ
事
な
し
。
我
朝
」
神
代
の
い
に
し
へ
、
天
せ
う
（
赤
木
、「
太

の
」）
太

あ
ま
の
」
い
は
と
こ
や
み
戸
に
と
ち
こ
も
ら
せ
給
ひ
し
か
は
、」
國
の
う
ち
常
闇
の
夜
と
な
り
に
け
り
。
や
を
よ
ろ
つ
そ
の
と
き
八
百
万
の

た
ち
岩
戸
の
」
ま
へ
に
し
て
、
こ
れ
を
な
け
き
給
ひ
て
、
い
」
か
に
も
し
て
、
二
た
ひ
太

を
岩
戸
よ
り
」
出
し
奉
ら
ん
と
、
さ
お
も
ひ
か
ね
ま


は
か
り
こ
と
を
め
」
く
ら
し
給
ふ
。
爰
に
思
兼
の
み
こ
と
ゝ
申
す
」
か
く
や
ま
御

あ
り
。
と
を
く
お
も
ひ
ふ
か
く
は
か
り
て
、」
あ
ま
の
香
久
山
の
ま
さ
か
き
を
ね
ご
し
」
に
し
て
、
上
の
枝
に
は
か
ゝ
み
を
か
け
、
下
」
の
え
た
に
あ
を
か
ぐ
ら
は
、
し
ら
に
ぎ
て
・
青
に
ぎ
て
を
」
か
け
給
ひ
、
庭
火
を
た
き

樂
を
そ
う
し
」
挿
絵
第
二
図
（
天
の
岩
屋
戸
の
前
で
の
神
楽
の
場
面
）
な
か
な
き
と
り
給
ひ
け
り
。
又
は
か
り
こ
と
を
め
く
ら
し
て
、
常
世
の
國
よ
り
も
長
鳴
鳥
を
も
と
」
め
よ
せ
て
、
岩
戸
の
ま
へ
に
て
な
か
せ
ら
」
れ
し
に
、
太

の
御
心
な
た
ま
ら
せ
給
ひ
て
、」
二
た
ひ
い
は
戸
を
出
さ
せ
お
は
し
ま
し
け
り
。」
さ
れ
は
、
常
世
の
國
と
い
ふ
は
、
ほ
う
ら
い
さ
ん
」
の
事
な
り
。
な
か
な
き
と
り
と
申
す
は
、」
こ
れ
庭
と
り
の
事
也
。
こ
の
と
り
、
世
の
中
」
に
お
ほ
き
物
に
て
侍
れ
は
、
人
さ
ら
に
」
め
つ
ら
し
か
ら
す
お
も
へ
と
も
、
あ
か
つ
き
こ
と
」
の
時
を
た
か
へ
す
八
こ
ゑ
を
と
な
ふ
る
そ
」
の
き
と
く
は
、
又
よ
の
せ
ん
き
や
う
鳥
に
く
ら
へ
か
た
し
。」
ま
こ
と
に
仙
境
の
名
鳥
な
れ
は
、

世
に
」
も
猶
か
ひ
も
て
な
し
給
ひ
、
い
ま
に
つ
た
へ
て
や
」
し
ろ


に
、
庭
と
り
は
飼
給
へ
り
（
赤
木
、
ナ
シ
）
け
る
。
又
す
い
に
ん
天
皇
の
御
と
き
、
田
道
間
守
」
と
い
ふ
臣
下
に
仰
せ
か
く
の
み
ち
よ
く
て
、
常
世
の
國
の
香
菓
を
も
と
め
さ
せ
給
ふ
に
、
ま
も
り
す
な
は
」
ち
勅
め
い
を
う
け
た
ま
は
り
、
常
世
の
國
」
に
ゆ
き
む
か
ふ
て
、
か
く
の
み
を
も
と
め
得
て
」
み
か
と
に
こ
れ
を
た
て
ま
つ
り
き
。
か
」
く
の
み
と
申
す
は
、
今
た
ち
は
な
我
て
う
に
植
と
ゞ
」
め
て
目
出
度
も
の
に
も
て
は
や
す
橘
」
の
事
な
り
。
右
近
衛
の
陣
の
ま
へ
に
」
た
ち
は
な
を
」
う
へ
ら
る
ゝ
」
も
」
こ
の
ゆ
へ
と
」
聞
え
」
た
り
。」
か
く
の
み
挿
絵
第
三
図
（
田
道
間
守
が
常
世
の
國
の
香
菓
（
橘
）
を
献
上
す
る
場
面
）
た
い
せ
い
き
う
た
い
げ
ん
き
う
た
い
し
ん
き
う
し
か
る
に
、
こ
れ
よ
り
天
上
に
太

宮
」・
太
玄
宮
・
太
眞
宮
な
と
ゝ
て
、
ち
や
う
せ
い
ふ
そ
の
か
み
」
世
界
は
し
ま
り
し
そ
の
い
に
し
へ
よ
り
」
こ
の
か
た
、
長
生
不
し
せ
ん
わ
う
て
い
て
ん
せ
ん
ひ
せ
ん
死
の
大
仙
王
天
帝
」
の

あ
り
。
こ
の
内
に
す
み
給
ふ
天
仙
・
」
飛
仙
の
と
も
か
ら
、
は
る
か
に
こ
の
山
を
見
」
そ
な
は
し
、『
こ
れ
し
や
う


の
れ
ろ
く
ぢ
い
地
也
。』」
と
て
、
あ
る
ひ
は
め
い
か
い
の
な
み
を
ふ
む
」
事
、
陸
地
を
ゆ
さ
う
く
か
こ
と
く
、
あ
る
ひ
は
蒼
」


の
空
を
か
け
る
事
と
り
の
と
ふ
か
こ
」
と
く
に
、
天
上
よ
り
あ
ま
く
た
り
、
此
山
に
」
す
み
た
ま
へ
は
、
十
方
諸
國
の
仙
人
も
」
み
な
こ
の
山
に
ゆ
き
か
よ
ひ
て
、
た
の
し
」
み
を
き
は
む
と
か
く
う
で
ん
や
。
か
ゝ
り
け
れ
は
、
天
仙
」
ひ
せ
ん
の

力
に
よ
り
て
、
宮
殿
ろ
う
」
か
ぢ
う
ゝ
ゝ
く
重
々
に
し
て
七
寶
を
ち
り
は
め
」
つ
ゝ
、
を
の
つ
か
ら
出
生
せ
り
。
十
二
ぢ
う
け
ん
し
つ
た
ま
の
玉
ろ
」
う
九
重
の
玄
室
、
ひ
た
り
に
は
瑶
の
池
あ
り
。」
右
に
は
み
と
り
い
つ
み
し
き
う
を
は
う
こ
い
ん
の
泉
あ
り
。
池
の
う
ち
に
は
、」
五
色
の
魚
あ
り
。
其
外
に
な
を
方
壺
・
員
た
い
ふ
う
ぎ
よ
く
ほ
く
う
で
ん
の
き
ろ
う
く
は
ん
岱
・
ら
う
風
・
玉
圃
と
て
、
宮
殿
軒
を
な
ら
へ
、」
楼
観
た
る
木
を
き
し
れ
り
。
め
い
か
い
し
ん
き
又
溟
海
の
」
波
の
内
に
大
蜃
の
は
ま
く
り
あ
り
て
、」
氣
を
は
く
。
そ
の
氣
に
し
た
か
ふ
て
、
五
色
の
」
雲
そ
ら
に
た
な
ひ
き
、
雲
の
う
へ
に
三
つ
」
の
く
う
で
ん
ほ
う
か
う
宮
殿
あ
り
。
鳳
の
い
ら
か
た
か
く
そ
ひ
え
、」
虹
の
う
つ
は
り
な
か
く
わ
た
か
ま
れ
り
。
す
へ
」
て
あ
ら
ゆ
る
く
う
て
ん
ろ
う
か
く
ご
ん
し
や
う
」
き
れ
い
い
ふ
は
か
り
な
し
。
め
な
う
の
は
し
」
ら
・
こ
は
く
の
な
け
し
・
さ
ん
こ
わ
う
ご
ん
し
ん
じ
ゆ
の
ら
ん
か
ん
」
黄
金
の
た
る
木
・
し
や
こ
の
す
た
れ
に
は
眞
」
珠
の
や
う
ら
る
り
く
を
か
け
、
す
い
し
や
う
の
戸
・
」
た
い
ま
い
の
か
き
・
瑠
璃
の
か
は
ら
を
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
七
号
三
す
い
か
う
な
ら
へ
た
」
り
。
ら
ん
じ
や
・
ぢ
ん
水
の
香
の
に
ほ
ひ
、
と
こ
し
」
な
へ
に
し
て
、
絶
る
事
な
し
。
庭
に
は
金
銀
」
の
い
さ
こ
を
し
き
、
池
に
は
八
徳
の
水
を
た
ゝ
へ
」
た
り
。
池
の
み
き
は
に
は
、
ほ
う
わ
う
・
く
じ
や
く
・
」
か
れ
い
ろ
ね
は
う
ひ
ん
其
外
色
音
も
め
つ
ら
か
な
る
も
」
ろ


の
鳥
あ
つ
ま
り
つ
ゝ
羽
さ
き
を
な
ら
」
へ
て
、
さ
へ
つ
る
こ
ゑ
き
く
に
心
そ
す
み
」
わ
た
る
。
さ
き
み
こ
の
み
た
れ
た
る
花
の
色
、
な
り
」
こ
た
れ
ぬ
る
菓
の
匂
ひ
四
方
に
く
ん
じ
、」
か
ゝ
や
き
て
、
た
く
ひ
は
更
に
あ
る
へ
か
ら
す
。」
も
ろ


の
仙
人
、
花
に
た
が
く
ま
ひ
じ
く
し
は
ふ
れ
、
水
に
あ
」
そ
ひ
、
樂
を
そ
う
し
舞
を
な
し
、
四
し
ゆ
の
」
肉
芝
・
し
き
か
う
り
く
わ
さ
う
す
い
く
わ
し
よ
く
ぎ
よ
く
れ
い
き
ん
し
や
う
五
色
の
更
梨
・
火
棗
・
水
瓜
を
食
と
し
、」
玉
醴
・
金
漿
の
天
上
の
こ
ん
ず
さ
け
の
酒
、
た
ま
」
の
さ
か
つ
き
を
か
た
ふ
け
、
た
の
し
み
に
ほ
こ
る
」
有
さ
ま
、
た
と
へ
む
か
た
は
な
か
り
け
り
。
挿
絵
第
四
図
（
大
蜃
が
気
を
吐
い
て
楼
閣
が
出
現
す
る
場
面
、
並
び
に
、
鳳
か
り
ょ
う
び
ん
凰
や
迦
陵
頻
が
飛
び
回
る
図
）はく
り
や
う
た
い
又
ひ
と
つ
の
う
て
な
あ
り
。
栢
梁
臺
と
名
」
付
た
り
。
高
さ
五
丈
の
は
た
ほ
こ
の
う
へ
に
」
白
か
ね
の
ば
ん
あ
り
て
、
天
子
に
む
か
ふ
て
さ
」
さ
げ
た
り
。
ば
ん
あ
め
秋
の
夕
の
白
露
を
盤
の
中
に
」
う
け
と
ゝ
め
て
、
こ
れ
を
ね
る
に
、
糖
と
な
れ
ん
た
ん
く
ん
や
く
せ
い
さ
う
け
ん
せ
つ
る
。」
こ
れ
を
も
ち
ひ
て
、
煉
丹
の
君
薬
と
せ
り
。
又
青
霜
玄
雪
と
て
雪
霜
ま
て
も
、
と
」
こ
ろ
か
ら
に
命
を
の
ふ
る
く
す
り
と
な
る
。」
又
ひ
と
つ
の
く
う
て
ん
あ
り
。
七
ほ
う
を
ち
り
」
は
め
て
二
重
に
軒
を
か
ま
へ
た
り
。
の
ご
て
ん
き
の
」
上
に
が
く
あ
り
。
長
生
殿
と
打
た
り
。
御
殿
」
の
ま
へ
に
門
あ
り
。
は
く
た
い
し
ん
門
の
が
く
に
は
不
老
門
と
」
か
き
た
り
け
り
。
殿
の
ま
へ
に
は
白
大
椿
を
う
へ
」
た
り
け
り
。
八
千
さ
い
を
春
と
し
八
千
歳
を
」
秋
と
す
と
し
る
し
た
り
。
ち
き
り
の
ふ
か
き
」
た
と
へ
に
も
八
千
世
を
こ
め
し
玉
つ
は
き
、
か
は
」
ら
ぬ
色
と
よ
み
た
り
け
る
。
哥
の
心
も
こ
れ
」
そ
か
し
。
か
の
長
生
殿
の
う
ち
に
は
不
老
不
死
」
の
く
す
り
あ
り
。
こ
れ
天
帝
の
お
さ
め
給
」
ひ
し
と
こ
ろ
つ
ぼ
也
。
こ
か
ね
の
う
て
な
の
上
」に
、
る
り
の
壺
に
い
れ
給
ひ
、
前
に
は
も
ろ
」


の
花
を
そ
な
へ
、
常
に
め
い
か
う
を
た
」
き
つ
ゝ
、
八
人
の
天
仙
日
夜
に
番
を
つ
と
む
れ
」
は
、
門
に
は
又
、
十
六
人
の
き
じ
ん
あ
り
て
」
か
た
く
こ
れ
を
ま
も
る
と
か
や
。
こ
の
く
す
り
」
の
に
ほ
ひ
、
あ
ま
ね
く
四
方
に
く
ん
し
つ
ゝ
、」
雲
路
を
さ
し
て
、
さ
か
の
ほ
れ
は
、
空
に
」
は
五
し
き
の
雲
た
な
ひ
き
天
人
常
に
」
や
う
か
う
す
。
此
く
す
り
を
ぶ
く
す
れ
は
、
か
」
た
ち
い
つ
も
わ
か
や
か
に
、
よ
は
ひ
か
た
ふ
く
」
こ
と
も
な
く
、
命
も
さ
ら
に
ま
こ
け
い
ほ
か
き
り
な
し
。」
さ
れ
は
も
ろ
こ
し
の
麻
姑
と
云
仙
人
は
そ
の
」
か
み
継
母
の
さ
ん
け
ん
に
よ
つ
て
年
十
五
」
と
申
せ
し
時
、
父
母
の
家
を
に
け
出
て
山
に
」
こ
も
り
し
女
な
り
。
を
の
つ
か
ら
仙
術
を
さ
と
」
り
え
て
、
ほ
う
ら
い
さ
ん
に
い
た
り
つ
ゝ
」
不
老
不
死
の
く
す
り
を
な
め
た
り
。」
そ
れ
よ
り
三
ち
や
う
て
う
く
わ
百
餘
さ
い
の
後
、
張
重
花
と
い
ふ
人
に
ま
こ
ち
や
う
て
う
く
わ
挿
絵
第
五
図
（
麻
姑
が
張
重
花
に
出
遭
っ
た
場
面
）
山
中
に
し
て
」
ゆ
き
あ
ひ
」
つ
ゝ
」
む
か
し
の
」
事
を
か
た
り
」
け
る
。
其
時
の
」
か
ほ
か
た
ち
」
更
に
む
か
し
に
」
た
か
は
」
す
と
也
」
解
題
平
成
一
八
年
九
月
一
日
か
ら
八
日
ま
で
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
に
拠
り
海
外
に
所
蔵
さ
れ
る
中
世
小
説
（
お
伽
草
子
・
室
町
物
語
）
関
係
の
伝
本
を
調
査
す
る
た
め
、
米
国
を
訪
れ
、
イ
リ
ノ
イ
州
立
大
学
附
属
図
書
館
（L
ibrary
of
the
U
niversity
of
Illinois
at
U
rbana-C
ham
paign
）
の
貴
重
書
図
書
館
（R
are
B
ook
and
M
anuscriptL
ibrary
）
に
お
い
て
、
古
典
籍
の
調
査
を
し
た
。
そ
の
時
閲
覧
し
た
中
世
小
説
の
中
で
、
特
に
注
目
し
、
翻
刻
を
し
て
発
表
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
「
蓬
莱
の
巻
物
」（
蓬
莱
物
語
）
勝
俣
隆
四
を
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
（
１
）
。
丸
付
き
の
数
字
の
意
味
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

写
本
・
版
本
の
区
別
。

所
蔵
者
整
理
書
名
。

所
蔵
者
整
理
番
号
。

外
題
。

内
題
。

刊
写
年
次
。

保
存
状
態
。

保
存
形
態
。
	
表
紙
の
生
地
・
色
・
模
様
。


見
返
し
。

料
紙
。

装
丁
。

数
量
。

表
紙
寸
法
。

字
高
ま
た
は
匡
郭
。

表
紙
以
外
の
紙
数
（
遊
紙
の
丁
数
）。

本
文
の
行
数
。

絵
の
状
態
・
数
量
。

そ
の
他
（
奥
書
・
蔵
書
印
・
入
手
の
経
緯
、
気
づ
き
等
）。

写
本

蓬
莱
の
巻
物
（H
oraino
M
akim
ono
）

xPL
790.H
6

「
蓬
莱
の
巻
物
」（
題
箋
、
１
６
・
０
×
３
・
２
糎
）（
原
装
・
単
郭
・
墨
書
・
左
肩
）。
な
お
、
閲
覧
時
、「
蓬
莱
の
巻
物
」
の
「
蓬
」
の
字
の
部
分
が
剥
落
し
て
い
た
の
で
、
担
当
者
に
知
ら
せ
て
お
い
た
。

な
し
。

近
世
前
期
。

良
好
。

桐
箱
（
４
０
・
５
×
８
・
０
×
７
・
６
糎
）
入
り
。
但
し
、
こ
の
桐
箱
自
体
は
、
新
し
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
	
深
緑
色
の
布
地
。
但
し
、
退
色
が
著
し
い
。
金
襴
花
唐
草
模
様
。


金
網
目
。

鳥
の
子
。
料
紙
は
金
泥
で
草
花
模
様
等
を
描
い
た
美
麗
な
も
の
。

巻
子
本
。
奈
良
絵
巻
。

一
巻
。（
上
巻
の
み
で
、
下
巻
は
な
し
。）

３
３
・
４
×
９
６
２
・
６
糎（
他
に
軸
の
直
径
２
・
７
糎
。桑
の
木
製
）

字
高
２
６
・
５
糎
。

継
紙
は
、
見
返
し
以
外
に
二
〇
枚
あ
る
。
２
５
糎
前
後
四
枚
。
５
０
糎
前
後
十
三
枚
、
９
３
糎
前
後
二
枚
。
軸
装
の
余
り
部
分
３
・
３
糎
一
枚
。

一
行
１
５
字
程
度
。

全
５
図
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

イ
リ
ノ
イ
州
立
大
学
の
所
蔵
本
は
、Joseph
K
oshim
i
Y
am
agiw
a
氏
（
一
九
〇
六
〜
一
九
六
八
）
の
旧
蔵
で
あ
っ
た
も
の
が
多
い
。
氏
は
、
ミ
シ
ガ
ン
州
立
大
学
の
東
洋
言
語
部
門
の
教
授
で
、
堤
中
納
言
物
語
や
平
治
物
語
の
英
訳
（E
dw
in
O
.R
eischauer
氏
と
の
共
著
）
も
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
は
、
約
一
五
〇
〇
名
の
米
兵
に
日
本
語
教
育
を
施
し
た
人
物
で
も
あ
る
。
但
し
、
氏
の
旧
蔵
書
に
は
、「J.
K
.
Y
A
M
A
G
IW
A
」
の
所
蔵
印
【
紫
】
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
本
書
に
は
、
そ
れ
が
見
あ
た
ら
な
い
の
で
、Y
A
M
A
G
IW
A
氏
の
旧
蔵
書
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
本
書
は
、
中
世
小
説
『
蓬
莱
物
語
』
の
一
本
で
あ
る
。
本
書
に
は
、
他
に
次
の
よ
う
な
伝
本
が
あ
る
（
２
）
。

赤
木
文
庫
旧
蔵
絵
巻
二
軸
。（『
室
町
時
代
物
語
大
成
巻
十
二
』
所
収
）

京

大
学
文
学
部
美
学
研
究
室
蔵
奈
良
絵
本
二
帖
（『
室
町
時
代
物
語
集
』
第
五
、『
近
古
小
説
新
纂
』
所
収
）

ベ
ル
リ
ン
ア
ジ
ア
美
術
館
蔵
本
奈
良
絵
巻
二
軸
（『
西
ベ
ル
リ
ン
本
お
伽
草
子
絵
巻
集
と
研
究
』
所
収
）

パ
リ
国
民
図
書
館
所
蔵
奈
良
絵
本
二
冊

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
立
図
書
館
蔵
奈
良
絵
本
二
冊

寛
文
四
年
度
々
市
兵
衛
刊
絵
入
本
二
冊
（
天
理
図
書
館
蔵
。『
室
町
時
代
物
語
集
第
五
』『
室
町
時
代
物
語
大
成
巻
十
二
』
所
収
）

天
理
図
書
館
蔵
写
本
一
冊

実
践
女
子
大
学
蔵
奈
良
絵
本
横
本
二
冊
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
七
号
五
こ
れ
ら
の
諸
本
の
中
で
、
イ
リ
ノ
イ
州
立
大
学
所
蔵
本
の
本
書
は
、
旧
赤
木
文
庫
蔵
本
と
、
本
文
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
、
微
妙
な
違
い
が
あ
る
。
漢
字
仮
名
の
違
い
は
か
な
り
の
数
あ
る
が
、
他
に
も
、
本
文
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
細
か
な
違
い
が
あ
る
。
ア
、
草
木
の
（
赤
木
、「
の
」
ア
リ
）
中
第
一
と
す
。
旧
赤
木
は
、「
草
木
の
中
の
第
一
と
す
。」
イ
、
な
み
つ
ね
に
た
か
く
（
赤
木
、「
あ
か
り
」）
あ
ま
り
ま
ん


と
し
て
旧
赤
木
は
、「
な
み
つ
ね
に
た
か
く
あ
か
り
、
ま
ん


と
し
て
」で
あ
っ
て
、
此
の
方
が
本
文
と
し
て
は
、
分
か
り
易
い
。
ウ
、
天
せ
う
（
赤
木
、「
太

の
」）
太

あ
ま
の
」
い
は
戸
に
う
ち
こ
も
ら
せ
給
ひ
し
か
は
、
旧
赤
木
は
、「
天
照
大
神
の
、
あ
ま
の
岩
戸
に
、
と
ち
こ
も
ら
せ
給
ひ
し
か
は
、」
で
あ
る
。「
の
」
の
有
無
は
、
特
に
優
劣
に
は
関
わ
ら
な
い
。
か
ひ
エ
、
庭
と
り
は
飼
給
へ
り
（
赤
木
、
ナ
シ
）
け
る
旧
赤
木
は
、「
庭
鳥
は
か
ひ
給
へ
り
」
で
、「
け
り
」
は
な
い
。
こ
れ
も
、
本
文
の
優
劣
は
な
い
。
挿
絵
に
つ
い
て
り
さ
ん
第
一
図
は
、
本
文
の
『
驪
山
と
い
ふ
山
の
内
」
に
う
つ
み
を
か
せ
給
ひ
け
り
。
そ
の
く
す
」
り
の
徳
故
に
、
山
中
大
に
う
る
ほ
ひ
て
、」
草
木
は
な
は
た
さ
は
こ
わ
う
せ
い
か
え
た
り
。
又
此
く
す
」
り
の
箱
の
上
に
は
黄
精
と
い
ふ
草
生
た
り
。
後
の
た
ん
や
く
ぶ
く
ち
や
う
せ
い
ふ
し
世
の
仙
人
こ
の
草
を
と
り
得
て
丹
薬
」
を
ね
り
て
服
す
と
か
や
。
長
生
不
死
や
く
さ
う
わ
う
せ
い
し
ゆ
の
」
薬
草
に
て
、
今
の
世
ま
て
も
黄
精
は
命
を
」
や
し
な
ふ
三
百
六
十
種
の
り
さ
ん
草
木
の
（
赤
木
、「
の
」
ア
リ
）
中
第
一
と
す
。』
に
対
応
し
た
部
分
で
、
驪
山
に
埋
め
た
不
老
不
死
わ
う
せ
い
た
ん
や
く
の
薬
か
ら
黄
精
が
生
え
、
仙
人
が
こ
の
草
か
ら
丹
薬
を
作
り
、
そ
れ
を
他
の
仙
人
た
ち
に
示
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
第
二
図
は
、『
我
朝
」
神
代
の
い
に
し
へ
、
天
せ
う
（
赤
木
、「
太

の
」）
太

あ
ま
の
」
い
は
戸
と
こ
や
み
に
と
ち
こ
も
ら
せ
給
ひ
し
か
は
、」
國
の
う
ち
常
闇
の
夜
と
な
り
に
け
り
。
や
を
よ
ろ
つ
そ
の
と
き
八
百
万
の

た
ち
岩
戸
の
」
ま
へ
に
し
て
、
こ
れ
を
な
け
き
給
ひ
て
、
い
」
か
に
も
し
て
、
二
た
ひ
太

を
岩
戸
よ
り
」
出
し
奉
ら
ん
と
、
さ
お
も
ひ
か
ね
ま


は
か
り
こ
と
を
め
」
く
ら
し
給
ふ
。
爰
に
思
兼
の
み
こ
と
ゝ
申
す
」
か
く
や
ま
御

あ
り
。
と
を
く
お
も
ひ
ふ
か
く
は
か
り
て
、」
あ
ま
の
香
久
山
の
ま
さ
か
き
を
ね
ご
し
」
に
し
て
、
上
の
枝
に
は
か
ゝ
み
を
か
け
、
下
」
の
え
た
に
あ
を
か
ぐ
ら
は
、
し
ら
に
ぎ
て
・
青
に
ぎ
て
を
」
か
け
給
ひ
、
庭
火
を
た
き

樂
を
そ
う
な
か
な
き
し
」
給
ひ
け
り
。
又
は
か
り
こ
と
を
め
く
ら
し
て
、
常
世
の
國
よ
り
も
長
鳴
と
り鳥
を
も
と
」
め
よ
せ
て
、
岩
戸
の
ま
へ
に
て
な
か
せ
ら
」
れ
し
に
、
太

の
御
心
な
た
ま
ら
せ
給
ひ
て
、」
二
た
ひ
い
は
戸
を
出
さ
せ
お
は
し
ま
し
け
お
も
ひ
か
ね
り
。』
に
対
応
し
た
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
文
通
り
に
、
思
兼
の
み
こ
と
が
、
謀
を
巡
ら
し
、
神
楽
を
奏
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
居
る
。
他
に
は
、
旧
赤
木
本
は
、
本
書
と
ほ
ぼ
同
じ
構
図
で
、
思
兼
神
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
、
通
常
、
他
本
で
は
、
天
宇
受
売
命
が
舞
を
舞
う
場
面
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
宇
受
売
命
は
本
文
に
は
登
場
し
な
い
の
お
も
ひ
か
ね
か
く
や
ま
で
、
思
兼
の
み
こ
と
が
中
心
に
い
て
、「
あ
ま
の
香
久
山
の
ま
さ
か
き
」
に
あ
を
「
か
ゝ
み
（
鏡
）」
と
「
し
ら
に
ぎ
て
・
青
に
ぎ
て
」
を
付
け
て
舞
っ
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
本
書
の
挿
絵
は
、
そ
の
意
味
で
、
本
文
に
か
な
り
忠
な
か
な
き
と
り
実
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
長
鳴
鳥
も
、
鳥
居
の
上
で
鳴
い
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
は
、
赤
木
旧
蔵
本
と
似
て
い
る
が
、
鳥
居
の
下
に
本
書
で
は
、
女
性
と
子
供
が
描
か
れ
て
い
る
点
が
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
女
性
が
誰
か
は
問
題
と
な
る
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
天
宇
受
売
命
を
描
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
も
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
天
宇
受
売
命
が
舞
を
舞
う
伝
本
と
も
繋
が
り
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
は
、
挿
絵
と
本
文
の
一
致
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
、
優
れ
た
特
長
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。
勝
俣
隆
六
第
三
図
は
、『
又
す
い
に
ん
天
皇
の
御
と
き
、
田
道
間
守
」
と
い
ふ
臣
下
に
か
く
の
み
仰
せ
て
、
常
世
の
國
の
香
菓
を
も
と
め
さ
せ
給
ふ
に
、
ま
も
り
す
な
は
」
ち
ち
よ
く勅
め
い
を
う
け
た
ま
は
り
、
常
世
の
國
」
に
ゆ
き
む
か
ふ
て
、
か
く
の
み
を
も
と
め
得
て
」
み
か
と
に
こ
れ
を
た
て
ま
つ
り
き
。
か
」
く
の
み
と
申
す
は
、
た
ち
は
な
今
我
て
う
に
植
と
ゞ
」
め
て
目
出
度
も
の
に
も
て
は
や
す
橘
」
の
事
な
り
。』
に
対
応
し
て
い
る
。
絵
で
は
、
常
世
国
か
ら
田
道
間
守
が
香
実
、
即
ち
、
橘
の
実
を
天
皇
に
献
上
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
勿
論
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
田
道
間
守
伝
説
で
は
、
田
道
間
守
が
常
世
国
か
ら
ト
キ
ジ
ク
ノ
カ
ク
ノ
コ
ノ
ミ
を
持
ち
帰
っ
た
時
に
、
垂
仁
天
皇
は
既
に
崩
御
し
て
い
た
訳
だ
か
ら
、
本
書
の
話
は
、
原
話
と
は
異
な
る
。
こ
れ
は
、
第
二
図
の
場
面
で
も
、
天
宇
受
売
命
が
登
場
し
な
い
な
ど
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
原
話
と
は
異
な
る
内
容
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
本
書
の
独
自
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
中
野
幸
一
氏
蔵
『
蓬
莱
絵
巻
』
で
は
、
枝
に
四
つ
ほ
ど
実
の
生
っ
た
小
さ
い
実
を
田
道
間
守
が
捧
げ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
、
大
き
な
実
一
つ
を
台
に
載
せ
て
献
上
し
て
い
る
点
が
異
な
る
。
こ
の
場
面
、
古
事
記
の
原
話
で
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る（
３
）
。
か
れ
、
多
遅
摩
毛
理
、
つ
ひ
に
そ
の
国
に
到
り
て
、
そ
の
木
の
実
を
採
り
、
か
げ
八
か
げ
、
矛
八
矛
を
も
ち
て
、
将
ち
来
し
間
に
、
天
皇
す
で
に
か
げ
よ
か
げ
ほ
こ
よ
ほ
こ
崩
り
ま
し
き
。
し
か
し
て
、
多
遅
摩
毛
理
、
縵
四
縵
、
矛
四
矛
を
分
け
て
、
か
げ
か
げ
大
后
に
献
り
、
縵
四
縵
・
矛
四
矛
を
も
ち
て
、
天
皇
の
御
陵
の
戸
に
献
り
置
き
て
、
そ
の
木
の
実
を

げ
て
叫
び
哭
び
て
白
し
し
く
、「
常
世
の
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
の
実
を
持
ち
参
上
り
て
侍
ふ
」
と
、
つ
ひ
に
叫
び
哭
び
て
死
に
き
。
そ
の
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
の
実
は
、
こ
れ
今
の
橘
ぞ
。
と
き
じ
く
か
く
の
み
や
ほ
こ
や
か
げ
か
げ
よ
か
げ
ほ
こ
日
本
書
紀
で
は
、「
非
時
の
香
実
、
八
竿
八
縵
」
と
あ
る
が
、「
縵
四
縵
、
矛
よ
ほ
こ
四
矛
」
の
記
述
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
考
え
れ
ば
、
中
野
幸
一
氏
蔵
『
蓬
莱
絵
巻
』
で
「
四
つ
ほ
ど
実
の
生
っ
た
小
さ
い
実
」
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
古
か
げ
よ
か
げ
ほ
こ
よ
ほ
こ
事
記
の
「
縵
四
縵
、
矛
四
矛
」
を
意
識
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
中
野
幸
一
氏
蔵
『
蓬
莱
絵
巻
』
は
、
天
の
石
屋
戸
の
場
面
で
も
、
絵
巻
の
本
文
に
は
な
い
天
宇
受
売
命
を
描
い
て
い
て
、記
紀
神
話
の
本
文
に
よ
り
忠
実
で
あ
る
。従
っ
て
、
本
書
は
中
野
幸
一
氏
蔵
『
蓬
莱
絵
巻
』
と
違
っ
て
、
記
紀
の
本
文
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
本
書
の
本
文
に
よ
り
忠
実
な
挿
絵
を
描
こ
う
と
い
う
意
志
が
絵
師
に
あ
っ
た
と
推
測
出
来
よ
う
。
め
い
か
い
し
ん
き
第
四
図
は
、『
又
溟
海
の
」
波
の
内
に
大
蜃
の
は
ま
く
り
あ
り
て
、」
氣
を
は
く
。
そ
の
氣
に
し
た
か
ふ
て
、
五
色
の
」
雲
そ
ら
に
た
な
ひ
き
、
雲
の
う
へ
く
う
で
ん
ほ
う
か
う
に
三
つ
」
の
宮
殿
あ
り
。
鳳
の
い
ら
か
た
か
く
そ
ひ
え
、」
虹
の
う
つ
は
り
な
か
く
わ
た
か
ま
れ
り
。
す
へ
」
て
あ
ら
ゆ
る
く
う
て
ん
ろ
う
か
く
ご
ん
し
や
う
」
き
れ
い
い
ふ
は
か
り
な
し
。
め
な
う
の
は
し
」
ら
・
こ
は
く
の
な
け
わ
う
ご
ん
し
ん
し
・
さ
ん
こ
の
ら
ん
か
ん
」
黄
金
の
た
る
木
・
し
や
こ
の
す
た
れ
に
は
眞
」
じ
ゆ
る
り
珠
の
や
う
ら
く
を
か
け
、
す
い
し
や
う
の
戸
・
」
た
い
ま
い
の
か
き
・
瑠
璃
す
い
か
う
の
か
は
ら
を
な
ら
へ
た
」り
。
ら
ん
じ
や
・
ぢ
ん
水
の
香
の
に
ほ
ひ
、
と
こ
し
」
な
へ
に
し
て
、
絶
る
事
な
し
。
庭
に
は
金
銀
」
の
い
さ
こ
を
し
き
、
池
に
は
八
徳
の
水
を
た
ゝ
へ
」
た
り
。
池
の
み
き
は
に
は
、
ほ
う
わ
う
・
く
じ
や
い
ろ
ね
く
・
」
か
れ
う
ひ
ん
其
外
色
音
も
め
つ
ら
か
な
る
も
」
ろ


の
鳥
あ
つ
ま
は
り
つ
ゝ
羽
さ
き
を
な
ら
」
へ
て
、
さ
へ
つ
る
こ
ゑ
き
く
に
心
そ
す
み
」
わ
た
こ
の
み
る
。
さ
き
み
た
れ
た
る
花
の
色
、
な
り
」
こ
た
れ
ぬ
る
菓
の
匂
ひ
四
方
に
く
ん
じ
、」
か
ゝ
や
き
て
、
た
く
ひ
は
更
に
あ
る
へ
か
ら
す
。』
と
あ
る
部
分
に
対
応
し
て
い
る
。しん
く
う
で
ん
本
文
で
は
、
大
蜃
の
気
が
吐
い
た
五
色
の
雲
の
上
に
、「
三
つ
の
宮
殿
」
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
挿
絵
で
は
、
五
色
の
雲
の
上
に
は
、
二
つ
の
宮
殿
し
か
な
い
。
本
書
の
構
図
は
、
旧
赤
木
と
ほ
ぼ
同
じ
構
図
で
あ
る
。
一
方
、
中
野
幸
一
氏
蔵
『
蓬
莱
絵
巻
』
で
は
、
本
文
通
り
、
三
つ
の
宮
殿
が
描
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
七
号
七
か
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
本
書
の
絵
師
は
、
こ
の
蜃
気
楼
と
は
別
に
、
左
側
に
亀
の
背
に
乗
っ
た
蓬
莱
山
が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の
上
に
宮
殿
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
宮
殿
を
数
に
入
れ
れ
ば
、
三
つ
の
宮
殿
と
な
る
と
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
蓬
莱
山
は
本
書
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
た
。
『
か
の
ほ
う
ら
い
さ
ん
と
申
す
は
」・
・
・
こ
の
山
は
じ
め
て
あ
ら
」
は
れ
し
そ
の
い
に
し
へ
を
あ
ん
す
る
に
、
我
」
て
う
神
代
の
そ
の
か
み
、
も
ふ
つ
き
し
ろ
こ
し
三
皇
」
の
第
一
伏
羲
氏
の
御
と
き
に
大
海
の
そ
こ
に
六
の
亀
こ
れ
あ
り
。
年
を
か
さ
ね
、」
こ
う
を
つ
み
て
、
そ
の
大
さ
一
万
里
な
り
。」
あ
る
と
き
、
六
の
亀
ひ
と
ゝ
こ
ろ
に
あ
つ
」
ま
り
、
海
中
に
た
ゝ
よ
ふ
と
こ
か
う
ろ
の
大
山
」
を
甲
に
の
せ
て
、
さ
し
あ
け
た
り
。
つ
ま
り
、
六
匹
の
亀
が
支
え
て
い
る
と
い
う
描
写
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
の
挿
絵
第
四
図
の
蓬
莱
山
で
は
、
亀
が
五
匹
で
支
え
て
お
り
、
本
文
と
齟
齬
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
国
の
伝
説
で
は
、
例
え
ば
、『
列
子
』
湯
問
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
帝
恐
流
于
西
極
、
失
羣
仙
聖
之
居
、
乃
命
強
使
巨
鼇
十
五
挙
首
而
載
之
。
迭
為
三
番
、
六
万
歳
一
交
焉
。
五
山
始
峙
而
不
動
。
こ
こ
で
は
、
仙
人
の
住
居
の
流
失
を
恐
れ
た
天
帝
が
、
十
五
匹
の
亀
に
、
五
匹
が
三
交
代
で
六
万
年
ず
つ
、
首
を
挙
げ
て
五
山
を
支
え
る
よ
う
に
さ
せ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
一
匹
の
亀
は
一
度
に
五
山
の
一
つ
を
支
え
る
の
だ
が
、
五
匹
で
一
つ
の
山
を
支
え
る
と
誤
解
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
五
匹
で
支
え
る
な
ら
、
五
×
三＝
一
五
で
、
三
山
し
か
支
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
こ
れ
は
過
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
五
÷
三
で
五
と
計
算
し
た
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
本
書
の
絵
師
は
、
こ
う
し
た
中
国
の
伝
説
に
あ
る
程
度
通
じ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
本
書
の
本
文
の
六
匹
の
亀
も
、
『
列
子
』の「
六
万
歳
」の「
六
」
か
ら
来
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
第
五
図
は
、『
此
く
す
り
を
ぶ
く
す
れ
は
、
か
」
た
ち
い
つ
も
わ
か
や
か
に
、
よ
は
ひ
か
た
ふ
く
」
こ
と
も
な
く
、
命
も
さ
ら
に
か
き
り
な
し
。」
さ
れ
は
ま
こ
け
い
ほ
も
ろ
こ
し
の
麻
姑
と
云
仙
人
は
そ
の
」
か
み
継
母
の
さ
ん
け
ん
に
よ
つ
て
年
十
五
」
と
申
せ
し
時
、
父
母
の
家
を
に
け
出
て
山
に
」
こ
も
り
し
女
な
り
。
を
の
つ
か
ら
仙
術
を
さ
と
」
り
え
て
、
ほ
う
ら
い
さ
ん
に
い
た
り
つ
ゝ
」
不
ち
や
う
て
う
く
わ
老
不
死
の
く
す
り
を
な
め
た
り
。」
そ
れ
よ
り
三
百
餘
さ
い
の
後
、
張
重
花
と
い
ふ
人
に
山
中
に
し
て
」
ゆ
き
あ
ひ
」
つ
ゝ
」
む
か
し
の
」
事
を
か
た
り
」
け
る
。
其
時
の
」
か
ほ
か
た
ち
」
更
に
む
か
し
に
」
た
か
は
」
す
と
也
』
に
相
当
す
る
。
三
百
年
経
っ
て
も
、
一
五
歳
の
時
の
ま
ま
の
姿
で
あ
っ
た
と
本
文
は
作
り
、
挿
絵
も
実
際
に
若
々
し
い
姿
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
ま
こ
ま
こ
確
か
に
挿
絵
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
麻
姑
は
、「
麻
姑
の
手
」
で
有
名
な
よ
う
に
、
鳥
の
よ
う
に
長
い
爪
を
し
て
お
り
、
こ
れ
で
痒
い
と
こ
ろ
を

い
て
も
ら
う
と
非
常
に
気
持
ち
よ
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
中
国
の
『
神
仙
伝
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
麻
姑
鳥
爪
。
蔡
経
心
中
念
言
、
背
大
痒
時
、
得
此
爪
以
爬
背
、
当
佳
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
本
来
、
鳥
の
よ
う
な
長
い
爪
が
描
か
れ
る
べ
き
だ
が
、
挿
絵
を
見
て
も
、
特
に
長
い
爪
を
描
い
た
ふ
う
に
は
見
え
ず
、
そ
の
点
で
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
勝
俣
隆
八
注
（
１
）
イ
リ
ノ
イ
州
立
大
学
附
属
図
書
館
の
所
蔵
す
る
古
典
籍
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
イ
リ
ノ
イ
州
立
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
中
世
小
説
関
係
古
書
籍
書
誌
調
査
報
告
」（『
教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
六
、
長
崎
大
学
教
育
学
部
附
属
教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
、
平
成
十
九
年
三
月
）、
並
び
に
、
拙
著
『
中
世
小
説
の
発
生
と
展
開
、
影
響
に
つ
い
て
の
研
究
―
挿
絵
と
本
文
の
両
面
―
』（
平
成
一
六
年
度
〜
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
〈
基
盤
研
究
（
Ｃ
）〉
研
究
成
果
報
告
書
（
平
成
二
十
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
２
）「
増
訂
室
町
時
代
物
語
類
現
存
本
簡
明
目
録
」（
御
伽
草
子
の
世
界
、
奈
良
絵
本
国
際
研
究
会
議
編
、
三
省
堂
、
一
九
八
二
年
八
月
、
並
び
に
『
室
町
時
代
物
語
大
成
巻
十
二
』（
角
川
書
店
、
横
山
重
・
松
本
隆
信
編
、
昭
和
五
九
年
二
月
）
所
収
「
蓬
莱
物
語
」
の
解
説
に
依
る
（
３
）
引
用
は
、『
古
典
集
成
古
事
記
』（
西
宮
一
民
、
新
潮
社
、
一
九
七
九
年
六
月
）
に
拠
る
。
（
付
記
。
本
書
の
閲
覧
並
び
に
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
イ
リ
ノ
イ
州
立
大
学
図
書
館
（L
i-
brary
of
the
U
niversity
of
Illinois
at
U
rbana-C
ham
paign
）
の
貴
重
書
図
書
室
（R
are
B
ook
and
M
anuscript
L
ibrary
）
の
ア
ル
バ
ン
・
ブ
レ
グ
マ
ン
氏
（A
lvan
B
regm
an
）
に
、
ま
た
、
氏
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
移
籍
後
は
、
デ
ニ
ス
・
Ｊ
・
シ
ア
ー
ズ
氏
（D
ennis
J.Sears
）
の
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
両
氏
に
対
し
て
、
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
学
部
の
ブ
ラ
ウ
ン
先
生
に
も
英
訳
で
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
に
謝
意
を
呈
し
ま
す
。）
（Supplem
entary
N
ote
W
ith
deepestgratitude
to
Profs.A
lvan
B
regm
an
and
D
ennis
J.Sears
for
their
help
in
this
research,and
for
the
reprintof
the
rare
book
housed
atthe
L
ibrary
of
the
U
ni-
versity
of
Illinois
）
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
七
号
九
第
二
図
挿
絵
第
一
図
第
三
図
勝
俣
隆
一
〇
第
四
図
第
五
図
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
―
人
文
科
学
―
第
七
十
七
号
一
一
